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Our research target is usability improvement of biometrics. A security system using finger print 
authentication and password is high secure, but the system is unusable. This paper describes that 
usability of the system is improved by intra-body communication. We intend to create one touch system 
by intra-body communication and finger print authentication. 























































図 3 人体通信技術利用例 
 
 近年の ATM は IC カードとパスワードの入力だけで
なく指紋認証や静脈認証などの生体認証を取り込んだ






































図 5 実験システム 
 

























5 人の人間に 15 回の認証を行った結果を表 1 に示す。 
 
表 1 人体生体認証装置精度確認 
 成功回数（回） 失敗回数（回） 
1 人目 14 1 
2 人目 13 2 
3 人目 15 0 
4 人目 14 1 
5 人目 12 3 
 









図 8 携帯電話画面表示 
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